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Abstract In this study， a quantitative analysis of Acousitc Emission (AE) data is examined 
to evaluate the deterioration of concrete structers by uniaxial compressive loadings of core 
samples. The stochastic theory曹asintroduced into AE activity under uniaxial compressive 
loading・ Appliedequation is as fo110曹s:
N=C.V"exp(b'V) "..・fieeQOeOeoeo・eQ&eooO!l・OOeleDliI lloe・.. (1) 
in 曹hich，V is relative stress revel (出)， N is accumulative AE event nu田ber， a， b and C are 
constants. Follo官ingresults曹ereobtained in this study: 
1) The valuεof para田et百r"a" related to the rate of concrete fractrue is closely rela-
ted胃ithAE behavior under uniaxial compressive loading. In the case of high AE activity 
at 10官 stresslevel， the value of "a" becomes positive，官hile"a" is negative for 10曹 AE
acti vi ty. 
2) In the case of speci田encured in air condition. the deterioration of concrete can be 
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備実験の結果に基づいて、①増幅度:4 0 dB (プリ




















































方法 。週 l週 2遜 4遡
む m 215 24 m 
空
23 (30園4) 246 (21.6) 30 m (29.1) z38 (28.5) 
中 50 243 (46.3) ZH (46.3) 239 (47.3) 236 (50.6) 
70 m (70.3) 241 (6. S) 239 (56.0) 24 (64.8) 
水
。 m m 241 241 
30 Z6Z (Z6.Z) 25Z (26. Z) 24 (28.2) 231 (29.0) 
中 50 m (48.1) 251 (45.6) 237 (48.4) 243 (46.1) 














I執圧縮強度の全平均値(2 4 5 kgf!cm')は、水中







方法 。濁 I j圏 2週 4週
。 1241 1487 131 1353 
空
115 1545 1452 1420 30 
中 60 1269 169 177 1456 
10 154 154 1750 17 
。 313 319 294 309 
水
30 249 4J7 305 257 
中 50 7，56 248 310 m 
70 314 2z5 216 m 
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(圏-2(a))とはAEの発生状況に著し 制自民呂cコ 製制紙幅 gU3 
い根遠のあることが分かる。また、応力レ ム NI a=-O.403 ム I a=-5.511 
入 r=0.979 入 Ir=O.996 
ベルが 80%以上になると、 AEが急激に '{ I ・罪験健 て
ヘ「口 一計算値 ロ
頻発し始め、その規模も応力レベルの増加 凶 CCコ3 一〈ど 、「由。、3同凶
とともに増大し、空中養生試験体と比較し ~ I / ~ 
て破壊過程が極めて脆性的となっているこ 4脈~ 1 / ~紙g 
Cコ o
とが推察される。そのため、 70%程度ま 50 100 0 50 100 






養生 目標。/f， 初期裁何からの期間 I~I
方法 。週 i週 2週 4週
。 -1.331 -0.409 3 -1049 18 -1. 051 
空
10.983) 10.919) 10.94) (0.985) 
30 -0.133 1ー.994 -2.133 2.508 (0.93) . (0.92) (0.93) (0.984) 
50 m(0l.191490 4) (ー01.99897) -0 3『430 01.404  中 (0.99B) (0.984) 
70 -2.939 43 -1290 26 ï~:m 。0司8997 10.90) (1. 00) 10.95) l目95)
。 0 2a681 e120.6928 l) -1.742 -19 286 
水
(目90) (0.981) (0.991) 
30 -4.003 -3539 0 -248 12 0ー1770 (0.99) (0.995) (0.9821 (0.979) 
50 F40 849 -80398 1 -5.145  2829 6 中 (0.96) (0.96) 10.95) (目。91)








荷速度 σg を一定、かつ応力レベルを 1軸圧縮強度
( L)で無次元化した相対応力度〈σ/f c)で表
示すると、遷移確率は μ(V)= (σ'/L) a'/V+ 
bとなり a=(a'/L) a なる関係が成立する。








司n ロ o(克)o. 50 (耳)
o 30(見)+ 70 (%) 
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01 口日(%) d. 50 (%) 
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762であるのに対して、水中養生試験体のそれは


















































なお、現在損傷後 1ヶ月以上経過したコンクリー 7)大津政康、森永浩通 :AE法によるコア供試体
トの劣化度評価について調査中であるため これら の劣化度判定法に関する研究、セメント・コン
長期材令下のコンクリートの劣化度評価については、 クリート論文集、第43巻、 pp.394-399、1989.12
別の機会に報告する予定である。(受理 平成4年3月 20日)
